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Research Category Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 臨床医学C
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 松本 多圭夫   ⾦沢⼤学, 附属病院, 医員
Project Period (FY) 2016
Project Status Completed (Fiscal Year 2016)
Budget Amount *help ¥560,000 (Direct Cost: ¥560,000)
Fiscal Year 2016: ¥560,000 (Direct Cost: ¥560,000)
Keywords 末梢⾎中腫瘍細胞 / GFP発現テロメラーゼ特異的増殖型アデノウィルス / 上⽪間葉転換
Outline of Annual Research
Achievements
【研究⽬的】 
近年、末梢⾎中腫瘍細胞(Circulating Tumor Cells ; CTC)は様々な固形癌における予後マーカーとして重要視されている。現在、上⽪マーカー依存的検出法が
最も広く使⽤されているが、腫瘍細胞が⾎管内へ浸潤する際に上⽪間葉転換を起こすことにより、上⽪マーカーの発現が減少するという報告も散⾒される。そ
こで我々は、癌細胞の不死化に必要とされるテロメラーゼに着⽬し、テロメラーゼ活性化細胞でのみ増殖能をもつGFP発現制限増殖型アデノウィルスを⽤いた新













2016[Journal Article] Synchronous endometrioid adenooarcinomas in the uter ine cervlx and corpus 
2016[Presentation] Live-cell imaging of telomerase activity in cancer cells and analysis of its localization in gynecologic cancer. 
[Remarks] 
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